


















The Validity of Rubrics in Art Education
Abstract
We evaluated the validity of rubrics in art education. We scored the creations by 
conventional method and by rubric method in a design course, and the relation between two 
scores was obtained by applying regression analysis. We found that (1) the score by the rubric 
method depends linearly on the score by the conventional method, and that (2) the coefficient 
of the linear term of the function is less than one, where the function is a linear function of the 
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No. 1 2 3 4 ５ 6 7 8 9 10 11 12 13
従来評価 7 8 7 7 10 7 8 7 7 7 8 8 7
ルーブリック評価 7 7 7 6 9 7 7 7 6 7 7 8 7
表6：課題1において回帰分析により得られた結果
パラメータ 推定値 標準誤差 ｔ値 P（>│t│）
a 0.70 0.15 4.55 8.26×10−4
b 1.80 1.17 1.54 0.15
パラメータaに対する確率P（>│t│）を除き小数点以下第3位で四捨五入している。
表7：課題5において回帰分析により得られた結果
パラメータ 推定値 標準誤差 ｔ値 P（>│t│）
a 0.83 0.13 6.40 5.06×10−５








































































7）大林 守,“取ってはいけない！回帰定数項：A Pedagogical Note”,専修商学論集94,pp.159-164 
（2012）
えて、成績評価の説明責任に対する社会的要請と学生からの要望に応えた上で、ルーブリック
評価の利点を享受することも可能になることから、美術・デザイン系科目においてルーブリッ
ク評価の導入は妥当であるといえよう。
